








Effects on Oxidative Damage and Anti-oxidative Ability of Dietary Almond Paste
in Menopausal Model Rats with Chronic Kidney Disease （CKD）
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　　The present study was carried out to find out the protective effects on oxidation disorders in 
menopausal model rats with chronic kidney disease （CKD） of a diet supplemented with almond paste. 
Nine-week-old female rats were divided into 3 groups: Control, AL, and Intact groups. The rats in the 
Control group and the rats in the AL group received 360 mg/kg BW of adenine intragastrically for 4 
consecutive days so that they would develop CKD. After 7 days of recovery, the 3 groups of rats received 
ovariectomies （OVX） under anesthesia.
　　Beginning three days after the OVX, for 8 weeks, the rats were given 13g per day of 20％ casein 
protein diet supplemented with 0％ almond paste （for the Control group and the Intact group） or 0.5％ 
almond paste （for AL group）. All the rats were killed under anesthesia and their TBARS in liver and 
kidney, BAP and dROM in serum, and some biochemical parameters in serum and urine were measured 
and the values of the AL group and the Control group were compared.
　　Both groups showed 1） no significant differences in body weight changes, organ weights and blood 
analyses. The AL group showed 2） 22％ lower value in serum creatinine concentration, 3） 28.5％ higher 
value in creatinine clearance, 4） significantly higher value of TBARS in the liver. And the two groups 
showed 5） no significant differences in BAP and d-ROM values.
　　From the above results, the authors conclude that the almond paste supplemented diet did not have 
significant influence on the degrees of the lipid peroxidation, the oxidation stress and the anti-oxidation 
ability of the menopausal model rats with CKD used in this study. On the other hand, it may be possible 
to improve renal function in menopausal model rats with CKD using a diet supplemented with almond 
paste.
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　ラットは，1 群 6〜7 匹として，平均体重及び標








群におけるラット例数は Cont 群 6 匹，AL 群 4 匹，










　卵巣摘除手術後 3 日目から，ラットに，Table 1.に
示した実験食のいずれかを与えた。すなわち，Cont
群にはコントロール食として AIN76 をベースとし
Table 1. Compositions of experimental diet


































Total amount (g) 1000 1000 1000
1 Protein content: 85%.
Almond paste: Purchased from Marusanai Co. LTD., Japan.
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た 20％カゼインタンパク質食（20CA）を，AL 群に
は 20CA に 0.5％アーモンドペースト添加食を与え
た。この量は体重 1 kg 当たり 0.28 g（体重 53 kg で
は 15 g）のアーモンド摂取に相当する。Intact 群に
は Cont 群と同じ飼料を与えた。実験食は，食べこ
ぼしを避けるため蒸留水で捏ねた団子状として与え，













ンドペースト 100 g 当たりの栄養素含有量は，日本
食品分析センターへの依頼分析の結果，エネルギー，
タンパク質，脂質，炭水化物及びαトコフェロー 
ル（ビタミン E）はそれぞれ 658 kcal，21.3 g，58.9 g，



















































を Table 2. に示した。
　Cont 群及び AL 群ラットの体重は，アデニン胃
内投与及び OVX 手術によって低下したがその後は
増加に転じた。Intact 群に比べて，アデニン胃内
投与後の Cont 群及び AL 群の体重は，実験期間を
通して低値傾向を示した。
　OVX 手術後 3 日目から実験食投与を開始した。
実験食投与開始後 3 日間は OVX あるいは偽手術に
よる侵襲のため体重は減少したが，それ以降は全て
のラット体重は増加し，実験食投与開始時に比べて
実験食期終了時には，Cont 群，AL 群及び Intact
























Table 2. Food consumption, initial and final body weight and body weight gain























1 Body weight gain calculated as final minus initial body weight.
2 Mean±SD.
No significant differences were observed among three groups.
Table 3. Organ weights
Group n Liver Kidney Adrenal G. Heart Uterus






















Right kidney was measured.


































Table 4. Blood analyses
Group n T-prot Albumin ALT AST



















Group n Calcium BUN S-Creat Hematocrit



















T-prot: Total protein. BUN: Blood urea-nitrogen.
S-Creat: Serum creatinine.
Numbers with different superscripts indicate significant differences among the groups Cont, AL and Intact at p<0.05.
Table 5. Urine analyses

















U-prot: Urinary protein excretion.
U-Creat: Urinary creatinine excretion.
Ccr: Creatinine-clearance calculated from urinary and serum creatinine.
Numbers with different superscripts indicate significant differences among the groups Cont, 






を過酸化脂質として測定し，その結果を Table 6. 
に示した。
　肝臓における TBARS は，Cont 群に比べて AL
群で有意に高い値を示した。腎臓における TBARS

















及び d-ROM（Diacron-Reactive Oxygen Metabolites）を測







　BAP は，いずれの群も 2200 以上の良好な値を示
し，Cont 群と AL 群の間に有意差は観察されなか
った。d-ROM は，全てのラットで 300 以下の正常





















Table 6. TBARS in Liver and Kidney
















Numbers with different superscripts indicate significant 
differences among the groups Cont, Al and Intact at p<0.05.
Table 7. BAP and dROM














BAP: Biological antioxidant potential 
dROM: Diacron reactive oxygen metabolites
U. CARR: Carratelli units
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